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Software industries are resorting to the use of web platforms due to their 
ability to provide access to files and information locally, remotely and on mobile 
devices without software prerequisites. This has resulted in a multitude of software 
vendors and hence a large number of web development platforms with large number 
of conflicting merits classifying this problem among complex decision problems. 
Decision making frameworks that consist of models have been successfully applied 
to different decision problems and have delivered dependable solutions.  Multi-
criteria decision frameworks like Analytical Hierarchy Process (AHP) and Technique 
for Order Performance by Similarity Ideal Solution (TOPSIS) are usually applied in 
decision activities. In most complex decision problems, the two frameworks have 
been integrated in a fuzzy environment to form a model due to the uncertainties in 
data collection. The integrated AHP and TOPSIS is complex in data collection which 
is performed in two phases with no inconsistency measures in the second phase; this 
leads to unreliable and inaccurate results. To make the results more accurate and 
reliable, this study has reviewed, analysed the integration of AHP and TOPSIS, 
investigated how the deficiencies therein can be mitigated and proposed an 
appropriate model named Hybrid Fuzzy Based Decision Model (HFBDM). In this 
model, data can be collected in either crisp or fuzzy formats and is able to determine 
inconsistencies in the data. This feature validates and eases data collection thereby 
solving the complexity and hence increasing reliability and accuracy which is the 
novelty and the contribution of HFBDM.  The model has been evaluated and applied 
in a case study where data were collected in crisp format and the results demonstrate 












Industri perisian kini menggunakan platform sesawang kerana keupayaannya 
menyedia capaian kepada fail dan maklumat secara setempat, terpencil dan melalui 
peranti mudah alih tanpa pra-syarat perisian. Justeru itu, lahir pelbagai pembekal 
perisian yang seterusnya menghasilkan pelbagai platform pembangunan sesawang. 
Ini membawa kepada perkembangan platform web, dengan banyak merit yang 
bertentangan antara platform. Masalah ini diklasifikasi sebagai antara masalah 
membuat keputusan yang kompleks. Teknik membuat keputusan telah berjaya 
diaplikasi untuk pelbagai permasalahan membuat keputusan dan menghasilkan 
penyelesaian yang boleh dipercayai. Rangka kerja keputusan pelbagai kriteria seperti 
Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Technique for Order Performance by 
Similarity Ideal Solution (TOPSIS) lazim diguna dalam aktiviti membuat keputusan. 
Dalam kebanyakan permasalahan kompleks, dua rangka kerja ini telah disepadukan 
dalam persekitaran kabur kerana ketidak-pastian dalam pengumpulan data. 
Penyepaduan AHP dan TOPSIS adalah kompleks dalam pengumpulan data dan 
ianya dilaksanakan dalam dua fasa. Oleh kerana tiada  pengukuran tidak konsisten 
dalam fasa kedua, keputusan yang terhasil tidak boleh dipercayai dan tidak tepat. 
Untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan ketepatan keputusan, penyelidikan ini 
telah mengkaji, menganalisa penyepaduan AHP dan TOPSIS serta menyiasat 
bagaimana kelemahan yang ada boleh diatasi. Hasil dari itu satu model baru 
dicadangkan iaitu Hybrid Fuzzy Based Decision Model (HFBDM) bertujuan untuk 
memenuhi kekurangan yang ditemui. Model ini boleh mengumpul data sama ada 
dalam format yang jelas atau kabur dan mempunyai kebolehan untuk menentukan 
ketidakseragaman dalam data. Ciri yang dibangunkan dapat mengesahkan dan 
memudahkan pengumpulan data dan seterusnya menyelesaikan masalah 
kekompleksan serta dapat meningkatkan ketepatan dan keboleh percayaan yang 
mana ini merupakan keunikan dan sumbangan HFBDM.  Model ini telah diuji dan 
diaplikasikan dalam satu kajian kes yang mana data dikumpul dalam format jelas dan 
hasil menunjukkan HFBDM lebih tepat dan boleh dipercayai berbanding kerangka 
sedia ada yang dinilai bagi masalah membuat keputusan yang kompleks. 
. 
